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田 中 　 章
【研究論文】
　まず、（138a）のàntícipatòry［←antìcipátion, antícipàte］、àrtículatòry［←artìculátion, artículàte］、 
gèstículatòry［←gestìculátion, gestículàte］であるが、派生は次のようになる。
（140） àntícipatòry、àrtículatòry、gèstículatòry
　　　Line 0 Project:L （x  x  x （x （x  x Avoid（x（OR
   H  L  L  H  H  L
 Edge:LLL  vacuous
 ICC:L （x （x  x （x （x  x Avoid（x（OR
   H  L  L  H  H  L
 Head:L  x  x   x  x
  （x （x  x （x （x  x
   H  L  L  H  H  L
　　　Line 1 SC  vacuous
 Edge: LRL  x （x   x  x
  （x （x  x （x （x  x
   H  L  L  H  H  L
－  2  －
 Head:L   x
   x （x   x  x
  （x （x  x （x （x  x
   H  L  L  H  H  L
 S（m）   x
   x （x   x  x
  （x （x  x （x （x  x
   H  L  L  L  H  L
 SD   x
   x （x    x
  （x （x  x  x （x  x
   H  L  L  L  H  L
 R   x
   x （x    x
  （x （x  x  x （x  x
   H  L  L  L  H  L









　 次 は、（138b） の confíscatòry ［ ←cònﬁscátion, confíscate］、compénsatòry［ ←còmpensátion, 
cómpensàte］、obsérvatòry［←òbservátion, obsérve］を扱うが、派生は次のようになる。
（141） confíscatòry, compénsatòry, obsérvatòry
－  3  －
英語の強勢について（その９）
　　　Line 0 Project:L  x （x  x （x  x （x（Avoided（twice）
   H  H  H  H  L
 Edge:LLL  need not apply
 ICC:L  vacuous
 Head:L   x   x
   x （x  x （x  x
   H  H  H  H  L
　　　Line 1 SC  vacuous
 Edge:LLL  （x   x
   x （x  x （x  x
   H  H  H  H  L
 Head:L   x
   （x   x
   x （x  x （x  x
   H  H  H  H  L
 SOSW   x
   （x   x
   x （x  x （x  x
   H  H  L  H  L
 R   x
   （x   x
   x （x  x （x  x
   H  H  L  H  L
    ［ə］
　この派生では、語末の音節以外すべて重音節なので、Project:Lが適用される。その際、回避制約
（Avoid（x（）が二度適用される。Edge:LLLは、語頭の音節にはアクセントが付与されないため適









　　　Line 0 Project:L  x （x  x （x  x （x（Avoided
   L  H  H  H  L
 Edge:LLL  need not apply
 ICC:L  vacuous
 Head:L  x  x   x
   x （x  x （x  x
   L  H  H  H  L
　　　Line 1 SC   x  x  x
   x （x  x （x  x
   L  H  H  H  L
 Edge: LLL  （x  x  x
   x （x  x （x  x
   L  H  H  H  L
 Head:L   x
   （x  x  x
   x （x  x （x  x
   L  H  L  H  L
－  5  －
英語の強勢について（その９）
 SOSW   x
   （x  x  x
   x （x  x （x  x
   L  H  L  H  L
 SD   x
   （x   x
   x （x  x （x  x
   L  H  L  H  L
 R   x
   （x   x
   x （x  x （x  x
   L  H  L  H  L













　　　Line 0 Project:L  x （x  x （x  x （x（Avoided（twice）
   H  H  H  H  L
 Edge:LLL （x （x  x （x  x Avoid（x（OR
   H  H  H  H  L
－  6  －
 ICC:L  vacuous
 Head:L  x  x   x
  （x （x  x （x  x
   H  H  H  H  L
　　　Line 1 SC  x  x  x  x
  （x （x  x （x  x
   H  H  H  H  L
 Edge: LLL （x  x  x  x
  （x （x  x （x  x
   H  H  H  H  L
 Head:L  x
  （x  x  x  x
  （x （x  x （x  x
   H  H  H  H  L
 S  x
  （x  x  x  x
  （x （x  x （x  x
   H  L  H  H  L
 SOSW  x
  （x  x  x  x
  （x （x  x （x  x
   H  L  L  H  L
 SD  x
  （x    x
  （x  x  x （x  x
   H  L  L  H  L
－  7  －
英語の強勢について（その９）
 R  x
  （x    x
  （x  x  x （x  x
   H  L  L  H  L














　　　Line 0 Project:L  x  x （x （x （x  x Avoid（x（OR（twice）
   L  L  H  H  H  L
 Edge:LRL  x （x （x （x （x  x Avoid （x（ OR
   L  L  H  H  H  L
 ICC:L  irrelevant
 Head:L  x  x  x  x
   x （x （x （x （x  x
   L  L  H  H  H  L
－  8  －
　　　Line 1 SC  vacuous
 Edge: LLL  x （x  x  x  x
   x （x （x （x （x  x
   L  L  H  H  H  L
 Head:L   x
   x （x  x  x  x
   x （x （x （x （x  x
   L  L  H  H  H  L
 S（m）（twice）   x
   x （x  x  x  x
   x （x （x （x （x  x
   L  L  L  L  H  L
 SD   x
   （x    x
   x （x  x  x （x  x
   L  L  L  L  H  L
 R   x
   （x    x
   x （x  x  x （x  x
   L  L  L  L  H  L















　　　Line 0 Project:L （x  x （x  x （x（ Avoided
   H  H  H  L
 Edge:LLL  vacuous
 ICC:L  vacuous
 Head:L  x   x
  （x  x （x  x
   H  H  H  L
　　　Line 1 SC  x  x  x
  （x  x （x  x
   H  H  H  L
 Edge:LLL （x  x  x
  （x  x （x  x
   H  H  H  L
 Head:L  x
  （x  x  x
  （x  x （x  x
   H  H  H  L
 SOSW  x
  （x  x  x
  （x  x （x  x
   H  L  H  L
－  10  －
 R  x
  （x   x
  （x  x （x  x
   H  L  H  L










　　　Line 0 Project:L  x （x  x （x  x （x # Avoided, （x（
   H  H  L  H  H Avoided
 Edge:LLL  need not apply
 ICC:L  vacuous
 Head:L   x   x
   x （x  x （x  x
   H  H  L  H  H
－  11  －
英語の強勢について（その９）
　　　Line 1 SC  vacuous
 Edge:LLL  （x   x
   x （x  x （x  x
   H  H  L  H  H
 Head:L   x
   （x   x
   x （x  x （x  x
   H  H  L  H  H
 S   x
   （x   x
   x （x  x （x  x
   H  H  L  L  H
 SD   x
   （x
   x （x  x  x  x
   H  H  L  L  H
 R   x
   （x
   x （x  x  x  x
   H  H  L  L  H















 S   x
   （x   x
   x （x  x （x  x
   H  H  L  L  H
 -ative Rule   x
   （x   .  x
   x （x  x （.  x
   H  H  L  L  H
 R   x
   （x   .  x
   x （x  x （.  x
   H  H  L  L  H














　　［- cons］ → ［ə］／―――――
  　　｜
  　　｜　　 where X is not dominated by a line 1 asterisk
  　　｜
  　　｜
  　　Ｘ
  　　｜
  ＝　｜　＝
  　　｜
  　　｜
   Nucleus
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